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Retroperitoneal liposarcoma is rare. Here we describe a case of retroperitoneal liposarcoma in a 61-
year-old male. Preoperative computed tomography revealed an intraabdominal huge mass, and a clinical
diagnosis of liposarcoma. Intraoperatively, the mass involved the right kidney and bladder, completely
surrounding the right ureter. The tumor and the lower half ureter were removed. Successful
reconstruction of a neoureter was performed with the Boari ﬂap coupled with nephropexy and a psoas hitch.
The detailed salient steps performed in this case are reported, together with a review of the literature.
(Hinyokika Kiyo 55 : 15-18, 2009)





























入院時検査所見 : 血液末梢血 ; WBC 5,400/μ l，
RBC 347万/μl，Hb 10.3 g/dl，PLT 427万/μl．生化
学 ; Na 140 mEq/l，K 3. 7 mEq/l，Cl 102 mEq/l，
BUN 9 mg/dl，Cr 0.7 mg/dl，GOT 13 IU/l，GPT 10
IU/l，LDH 158 IU/l，T-Bil 0.5 mg/dl，ALP 264 IU/l，
γ-GTP 20 IU/l，CRP 10.73 mg/dl．軽度貧血があり，
胆道系酵素はいずれも正常範囲であった．炎症所見が
あり CRP 値の上昇を認めた．検尿一般 ; 定性蛋白
（−），糖（−）．尿沈渣 ;WBC 1∼4/hpf，尿細胞診 :
陰性．
画像診断 : 腹部 CT 検査では径 24×12×33 cm の
low density で内部不均一な巨大腫瘤を認めた (Fig. 1）．
MRI 所見では第一腰椎の高さから骨盤部にかけて長
径で 30 cm の腫瘍を認め，T1WI 脂肪抑制イメージで
低信号から中等度の信号域が混在し脂肪信号の部分が
大部分と軟部信号が混在していた (Fig. 2）．




























1,945 ml であった．なお，MAP 6単位の輸血が循環















Fig. 1. CT scan showing a heterogeneous abdom-
inal mass, occupying whole abdomen. (a)
Abdominal CT image showing a low density
mass (arrow) involving the surrounding
organs. (b) Pelvic CT image showing a low






Fig. 2. MRI showing a low intensity abdominal
mass, occupying whole abdomen. (a) MRI
T1 fat-saturated (FAT SAT) image showing
low intensity area. (b) MRI T1 fat-
saturated (FAT SAT) image showing low
intensity area in whole pelvic cavity.











ては T1 強調で heterogenous な low intensity となり T2
強調で high intensity を示すとされる10)．自験例では
T1 脂肪抑制画像から骨髄よりやや intensity の強い
low intensity area として描出された．
病理組織学的には 1. well differentiated liposarcoma，
2. myxoid liposarcoma，3. round cell liposarcoma，4.
pleomorphic liposarcoma，5. dedifferentiated liposarcoma
に分類される4,9,11)．Well differentiated liposarcoma と
myxoid liposarcoma は比較的低悪性度とされるが局所





myxoid liposarcoma と round cell liposarcoma は遺伝子




















余儀なくされた dedifferentiated type の後腹膜脂肪肉腫
の 1例を経験したので報告した．
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